






Ａ study of an effectiveness of the practical training
program at the pediatric nursing : Focusing on changes
in the views of nursing students towards children and
in the impression on the training.
Yoshiko ENDO，Junko GOTO
Abstract : It is predicted that nursing students will feel uneasy when they come to deal 
with children or the elderly due to the fact that there has been a lack of contact with these 
groups of people in this present, ever-changing society.
　The pediatric nursing department of our university initiated a practical training program 
in a nursery school before their course practical training period in hospitals.  A question-
naire was given to the 46 students taking part in this program. Students' information about 
the number of their siblings, their experience with the young, their feelings towards chil-
dren, their general view of children, and the impression of the program were collected and 
analyzed, and discussed about the effectiveness of the practical training program.
The results showed :  
 1 .  More than half of the students had a brother or sister.
 2 .  Half the students had regular contact with children.
 3 .  The number of students who answered that they 'loved kids' increased two times of the 
number asked before the program.
 4 . There was a significant increase in the number of students who answered 'likeable', 
'well-behaved', 'energetic', 'fun', regarding the students' general view of children after the 
program was completed.
 5 . There was also an increase in the more positive responses regarding the worth of the 
program. Many students responded to this question with: 'It was fun', 'I gained confi-
dence', 'I wanted the program to last longer', 'I didn't feel troubled', and 'It wasn't stressful 
nor hard.
 6 . There was the effectiveness in the practical training program, because the students 
learned about healthy children and they got the affirmative changes by this program. 
Key Words : Nursing students, practical training in a nursery school, feelings towards 
children, view about children, impression of the practical training
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析，考察を行った。統計処理には Statistical Package 
































































































































































が増加していた（ p < .001）。「生意気」は実習後
思わない割合が有意に増加した（ p < .01）。「元気」
は「元気だ」と思う割合が増加した（ p < .05）。
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した（ p < .001）。「自信」は「自信がついた」の
割合が増加した（ p < .001）。
　「世話」は実習後「もっと世話したかった」の割
合が増加した（ p < .001）。「不安」は実習後「不
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 要 旨
　社会構造の変化から高齢者や子どもとの接触機会が少ないと思われる看護学生は
その対応に戸惑うことが予想される。
　山形県立保健医療大学の小児看護学の臨地実習では，病院実習の前に幼稚園実習
を実施している。今回この実習をする看護学生 46人のきょうだい数や子どもとの接
触経験などと実習前後の子どもの好き嫌い，子ども観，実習のとらえ方の変化を調
査し，実習の有効性も検討した。
その結果，
　１．過半数の学生が二人きょうだいであった。
　２．子どもとの接触経験は「現在ある」が半数であった。
　３．子どもの好き嫌いの程度では，実習前に比べ「大好き」が約 2倍になっていた。
　４．子ども観の変化では，実習後「かわいい」「生意気と思わない」「元気だ」「面
白い」の割合が有意に増加していた。
　５．実習のとらえ方では，「楽しかった」「自信がついた」「もっと世話したかっ
た」「不安に思わない」「苦痛と思わない」という結果で肯定的な割合が増加し
ていた。
　６．健康な子どもの実態を理解し，健康な子どもを肯定的にとらえることができ
るようになったという点から，幼稚園実習の目的，目標が達せられ，実習は有
効であったと考えられた。
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